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Zusammenf assung
M. Mordrel ist bretonischer und franzosischer Schriftsteller,
er besitzt gewisse Kenntnisse des Deutschen und Englischen.
Als Architekt ist er aus der "Schule der Schonen Ktinste" in
Paris hervorgegangen.
Seine Rolle in der Bretagne lasst sich wie folgt zusammenfas~
sen:
Haupttriebfeder und Doktrinar der nationalen bretonischen
Bewegung seit 1920; Direktor der "Breiz Atao" seit 1922;
Griinder und Direktor der Zeitschrift "Stur" im Jahre 1936.
Seit 1935 hat M. Mord.rel im "Breiz Atao" in der Bretagne die
Initiative einer Geistesbewegung zugunsten der rassischen und
nordischen Studien, sowie des Nationalsozialismus ergriffen.
(eampagne ."Saga"). Seine Zeitschrift "Stur" liess es sich
hauptsachlich angelegen sein, Arbeiten von Hermann Wirth,
O.Spengler und Nietzsche zu bringen. Sie verfUgte Uber einen
wertvollen Mitarbeiterkreis, darunter Allbrogat, Calvez,
Glemarec, die samtlich zur deutschen Kultur hinneigten.
In der Zeitschrift "Stur" wurden die Theorien des bretonischen
Rassegedankens, der kelto~germanischen VerbrUderung in einer
erweiterten Vorstellung des Nordischen und des keltischen Heidentums ausgetragen.
Die Zei tschrift "Stur" hat dazu beigetragen, die ersten Elemente ftir die Basis e.iner bretonisch-kulturellen Renaissance
zusammenzubringen, (wort- und sprachkundliche Studien, Bibliographie der bretonischen Volkskunde).
M. Mordrel wurde von den Franzosen zu einem Jahr Gefiingnis
verurteilt mit der BegrUndung, dass er eine Campagne gegen
"den Krieg f'tlr die Tschechen" unternommen habe. Zum Tode wurde
er verurteilt, weil er im Laufe des gegenwartigen Krieges
gegen F:ankreich Stellung genommen hare.
Als er 1m Dezember 1940 die Bretagne verliess, war er der Flihrer der nationalen bretonischen Partei und Direktor der Zeitung "L'Heure Bretonne."
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Betat:il;ungsmoglichkeiten
1.) Hilfeleistung und Beratung, eventuell Begleitung und
Fiihrung, deutscher Personlichkeiten, die sich in die
Bretagne begeben.
2.) Eine Verbindung zwischen der deutschen Wissenschaft und
den interessierten bretonischen Kreisen (der Offentlichkeit sowohl wie den Fachmannern) herstellen.

3.) In der Bretagne selbst verstreute Fachmanner in Gruppen
zusammenfassen und .Anstoss geben zur Grtindung einer aktiven wissenschaftlichen Zeitschrift.
4o) Beauftragt werden zur Darstellung und zum rassischen Stu•

dium der Bretagne, das bisher niemals ernstlich betrieben
wurde, unter wUnschenswerter deutscher Mitarbeit.
5.) In Bonn einen kleinen bretonischen Studienmittelpunkt
grtinden mit dem doppelten Zweck :
a) einen Interessentenkreis in Deutschland zu schaffen,
b) Fachleute von dort aus regelmassig nach Deutschland
kommen zu lassen, ebenso bretonische Studenten zum
Zwecke ihrer Ausbildung •.
Praktische Durch:flihrung
l.) M. Mordrel wird no ch weiterhin einige Monate in Berlin
wohnen, wahrend welcher Zeit seine Familia in der Bretagne
bleibt, bis sich die Lage in Bonn geklart hat. Die Familie
wird genugend Mittel fur ihren Unterhalt (Existenz) erhalteno
2.) M. Mord.rel wird sofort einen deutschen Mitarbeiter oder
eine Mitarbeiterin suchen, die ihm als Sekretarin dient
und die deutschen Texte fur seine .Arbeiten macht und
seine Briefe schreibt.

3.) Ferner ist e:in bretonischer Sekretar notwendig, schon um
den Geschaftsbetrieb wahrend der Abwesenheit des M.Mordrel
aufrechtzuerhalten.
4.) Frage

der ruiumlichkeiten und der Mittel.

5.) Frage der Postverbindung mit

dem besetzten Gebiet.

...
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Umgehend notwendige .Arbeiten
M.Mordrel schlagt vor, ohne Verzug anzufertigen:
1.) Einen Gesamtbericht Uber die bretonische Frage und die
Moglichkeiten, insbesondere vom kulturellen Gesichtspunkte
aus gesehen. Dieser Bericht kann in einer Frist von 8 Tagen
erstattet werden.
2.) Einen Bericht Uber die augenblickliche Iage in der Bretagne, insbesondere Uber den Stand der bretonischen Bewegung
in allen ihren Zweigen. Dieser Bericht erfordert eine Reise
in die Bretagne, die 10 bis 15 Tage dauern wUrde.

3.) Einen Bericht Uber den Stand der Forschungen betreffend
den nationalen Ursprung, uber das, was existiert, und
die moglichen Mitwirkungen. Die Grundlagen zu diesem Be~icht konnen im La.ufe der vorgesehenen Reise gesammelt
werden oder bei e1ner zweiten Reise.
Politischer Gesichtspunkt
M. Mordrel hat bei seinem Komrnen nach Deutschland zur Bedingung
gemacht, dass er unter keinen Umstanden darauf verzichtet,
eine politische Rolle in der Bretagn.e zu spielen und dass er
sich vorbehlil t, in seine Heim.at zurUckzukehren, wenn er seine
.Anwesenheit dort fUr notwendig halt.
Damit M. Mordrel seine Rolle, die er in der Bretagne gespielt
hat, und seinen Einfluss, den er noch austiben kann, nicht verliert, ist es notwendig, dass er seine Stellung und seine Handlungsfreiheit behlilt. Das ist nur moglich, wenn er auchweiterhin in der Bretagne erscheint und wenn die deutschen Stellen
ihm eine gewisse RUcksichtnahme gewahren.
M. Mordrel bittet, davon Kenntnis zu nehmen, dass die sehr
unhofliche Art, in der ihm eingescharft wurde, das Land zu verlassen, ausserordentlich nachteilig auf den deutschen Einfluss
gewirkt babe, und dass seit seinem Fortgang die unsicheren
Elemente einen Uberwiegenden (entscheidenden) Einfluss auf die
bretonische Bewegung gewonnen haben.
Berlin, den 2.Februar 1941
Le.

gez.:

Unterschrift

